




The significance of Jaspers’ General Psychopathology  
in modern psychiatry 
 














（methodologisches Bewusstsein）〉及び<全体としての人間（der Mensch als 
Granzes）〉、〈実存的コミュニケーション（existentielle Kommunikation）〉を
主な手がかりとして明らかにする。 
まず第 1 章では、ガミー（S. Nassir Ghaemi）の著作を手がかりに、現代精
神医学の動向について概観する(3)。特に「折衷主義」の典型である BPS モデル























たいていの「折衷主義者」が BPS モデルを採用している。 























































































































































































































































































































































































(1) Karl Jaspers, ([1913]1973) Allgemeine Psychopathologie, 9. Aufl.; Berlin, 
Heidelberg, New York. Springer-Verlag.（以後、AP と略記する）。本稿では AP の
第 9 版を主としてテキストとして用いている。AP の初版は 1913 年であるが、1946
年（執筆は 1942 年）の第 4 版において大幅に増補・改訂が行なわれた。しかし、
ドイツ語版の初版及び第 4 版の入手は、稀覯本等の事情により困難であった。日本
語版の『精神病理学総論』（内村祐之・西丸四方・島崎敏樹・岡田敬蔵訳、岩波書店、





何か」（『高千穂論叢』第 38 巻第 3 号、平成 15 年、41～65 頁）。 
(3) ガミーの以下の著作を主たる手がかりとする。 
 Ghaemi, S.N. (2003) The Concepts of Psychiatry ―A Pluralistic Approach to 
the Mind and Mental Illness.（以後、CP と略記する）。ナシア・ガミー、『現代精
神医学原論』（村井俊哉訳、みすず書房、2009 年、以後、『原論』と略記する）。 
(4) CP, p.4.『原論』、4 頁。 
(5) CP, p.5.『原論』、5 頁。 
(6) Engel, G. L. (1980) “The clinical application of the biopsychosocial model,” 







Cf.) Brown, T. M. (2000) The growth of George Engel’s biopsychosocial model. 
Free Association, www.human-nature.com/free-associations. 
(9) CP, p.8.『原論』、10 頁。 
(10) Havens, L. L. ([1973]1987) Approaches to the Mind: Movement of the 









れと関係が深いのは、サルトル（Jean-Paul Sartre）やレイン（Ronald David Laing）、
フロム（Erich Seligmann Fromm）である。実存的精神医学について包括的に論
じられた文献は見当たらないが、参考文献としては以下のものを挙げる。 
 Havens, L. L. ([1973]1987) Approaches to the mind: Movement of the 
psychiatric schools from sects toward science. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 
 Marguelis, A. M. (1989) The empathic imagination. New York: Norton. 
 Boss, M. (1988) “Martin Heidegger’s Zollikon seminars,” In Heidegger and 
psychology. Vol. 16, ed. K. Hoeller, 7-21. Seattle: Review of Existential 
Psychiatry and Psychology. 
 Binswanger, L. (1963) Being-in-world. New York: Basic Books. 
(12) McHugh, P R. and Slavney, P. R. (1998) The perspectives of psychiatry. 2d. ed. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press. Originally published in 1983. 
(13) Hundert, E. H. (1989) Philosophy, Psychiatry, and Neuroscience: Three 
approaches to the mind. Oxford: Clarendon Press. 
(14) Kandel. E. R. (2000) Autobiography. www.Nobel.se. 
(15) 1920 年に第 2 版が出版され、1922 年に出版された第 3 版では内容が拡充された。
1942 年に出版された第 4 版では、細部に至るまで大幅に加筆・修正が行われた。
その後の版はドイツ語版があるが、英語版は第 4 版に基づいている。 
(16) Shepherd, M. (1982)  “Rewiew of General Psychopathology by Karl Jaspers,”  
In British Journal of Psychiatry, 141: 310-2. 
(17) CP, p.58.『原論』、79 頁。 
(18) British Journal of Psychiatry, 141: 310-2. 
(19) AP, S.33.『総論』（上）、58 頁。 





 Cf.) CP, p.70.『原論』、97 頁。 
(22) AP, S. 475-477.『総論』（下）、20～3 頁。 
(23) AP, S.506.『総論』（下）、72～3 頁。 





















(26) AP, S. 641.『総論』（下）、316 頁。ただし、〈 〉は筆者による挿入である。 
(27) 暗にクレペリン学派を批判していると思われる。 
(28) 暗に精神分析を批判していると思われる。 
(29) AP, S.662.『総論』（下）、355 頁。 
(30) AP, S.668.『総論』（下）、365 頁。 
(31) AP, S.668.『総論』（下）、366 頁。 
(32) AP, S.668-9.『総論』（下）、367 頁。 
(33) AP, S.669.『総論』（下）、367 頁。 
(34) AP, S.676.『総論』（下）、381 頁。  
(35) Ghaemi, S. N. (2010) The Rise and Fall of The Biopsychosocial Model：
Reconciling Art and Science in Psychiatry, p.210. ナシア・ガミー、『現代精神医
学のゆくえ―バイオサイコソーシャル折衷主義からの脱却』（山岸洋・和田央・村
井俊哉訳、みすず書房、2012 年）、330 頁。 
(36) この点が、ハイデガーと異なっている。 
(37) AP, S.31.『総論』（上）、53 頁。 
(38) AP, S.642.『総論』（下）、318 頁。 
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This article clarifies the significance of Jaspers’ General Psychopathology 
in modern psychiatry, focusing on the main concepts of “methodological 
consciousness,” “the human being as a whole” and “existential communication.”  
First, I survey the modern trends in psychiatry, paying special attention to the 
BPS model, which is a model of “eclecticism.”  Next, I clearly describe the 
viewpoints of “pluralism” and “integrationism,” which may overcome the 
problems of the BPS model, and point out the source of “pluralism” is Jaspers’ 
concept of “methodological consciousness.”  Then, I examine the significance 
of the diagnostic schema that Jaspers showed in General Psychopathology 
while considering its relation with the point of view of “the human being as a 
whole,” which Jaspers emphasized.  Furthermore, Jaspers’ view that 
psychotherapy ultimately calls for “existential communication” between a 
doctor and a patient is considered. 
First, the discussion described above clearly shows that the trial of the 
systematization of knowledge about psychiatry based on “methodological 
consciousness,” which Jaspers described in General Psychopathology is the 
origin of “pluralism.”  In addition, it is pointed out that Jaspers’ diagnosis 
schema is proposed by the basis of the opinion that “the human being as a 
whole” is not subject to recognition. Finally, it is shown that in Jaspers’ view of 
medical treatment, the psychiatrist should become a partner in “existential 
communication” with the patient. 
It is impossible to treat a patient as “the human being as a whole” in 
psychiatric practice that lacks “methodological consciousness” and “existential 
communication.”  While manualization of the psychiatry based on DSM 
progresses, about the need for“methodological consciousness,”we should learn 
from the Jaspers’ General Psychopathology again. 
